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Abstract 
For the purpose of the increasing iron content in the reduced briquettes from iron sand， we 
studied the variation of the qualities of briquettes by adding steelmaking furnace dust. 
Results obtained are summarized as follows : 
(1) Increase in dust addition lowers strength of green briquettes， but with 30 to 40% increase， 
briquetes are considered to be usable in practice without trouble. 
(2) Addition of dust increases degree of reduction and strength of五redbriquettes if the particle 
sizes of coal and iron sand are suitable. 
(3) An adequate addition of dust is efective in order to prevent the pulverizing of briquettes 







1) 生ブ リケッ トの強度が相当低く，このハン ドリングに特別の配慮が必要である。
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高圧製団，高視還元焼成tJi!Hによる粉鉄鉱より高還元度ブリケッ lの製造に関する研究(第7報) 973 
粘結剤として使用したピッチは JIS規格ピッチコークス用であり，組成その他詳細は前
報4)に記したので省略する。これも -100メッシュに粉砕使用した。
以上鉱石， 石炭， ピッチの配合比は従来の研究結果より 80:20:3に一定した。本報では
この鉱石 80に砂鉄， ダストを各割合で混じたものを使用しラその影響をしらべた。
成形法は既報とまったく同じで 17mmX 17.4mmゅの円筒状のブリケットを作製した。成
形圧はこのプリケット 1個あたり 5，000kgで，これは 2，100kg/cm2に相当する。なお，生ブリ
ケットの強度の測定には比較するため 1，000kg， 3，000 kgの圧をも使用した。
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